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Suni】mary
ln the present Paper, the authOrs investigated the effect of overlap ratio
on rcot stresses in helical gear teeth and the worst meshing cOndition under
which the Hlaximuln roOt fillet stress occurs, based on the cantilever―PIate
approach and strain―gage investigatiOns using the static gear 10ading appa―
ratus, which was developed by the authOrs.
It is fOund that the maxiinum root fillet stress occurs under the meshing
condition,that the meshing POint in the middle plane perpendicular tO the
gear axis lies in the close vicinity of the outer single meshing Point fOr any
overlaP ratiOS,
The calculated stress values based on the principle of superPOsitiOn and
the moment―image methOd shOwed a gOOd qualitative agreement with the
results of strain―gage investigations on gear teeth.












2.歯元 応 力 の 計 算
2.1 歯元応力計算式






ν=p cosα携 Ⅲ… … … ・・ (1)
ここで
β:固定端における曲げモーメントを与える係数






























″ =″ (1 + 0,4cos 2rg C°S(π″り}
夕″  う∬ 'う∬=Σ′COS鳴
ここで
″′:かみあい長さの中央からの距離を示し,中央でガ





式12)における荷重 ´は,かみあい圧力角を αぅ とす
れば,次式で求められる。
´ = ・………・・(4)COS αぅ












Table l Factors β for bending mOment at clamped edgel)
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原点から荷重の作用点 C,までの距離を η,とすれば,
歯すじ中央からξブ離れた点 Qブに生じる歯元曲げ応力   て
σξブ は,次の釘宮の式
5)によって求めることができる。    キ
鴇 =〒




















Table 2 D二重nenSion of test gears
告 第 3巻
Begining oF engagement        End of engagement
(Root)           0や)
Fig. 2 Meshing positions for calCulation and





























































































Fig, 4 Location o「strain gages(G.A)
3.2 静的負荷かみあい試験機
実験に用いた静的負荷かみあい試験機は,図5に示す
ように試験歯車 (左ねじ旅う とかみあう支持歯車 (右ね
じれ)を回転止め円板固定台により任意の位置で固定
し,負荷棒を介して,油圧ジャッキにより所定の荷重を
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Fig. 6 Longitudinal stress distribution Of heト













Eig. 8 Longitudinal stress distribution of heユー
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Figi 10 Lo4gitwdhal stress distribution of heト












































































































































































































































































Fig. 13 Stress wave forms in middle section of face width
?
?
?
